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１. １  研究の背景



















































































































































２. １  調査対象と実施方法










































３. １  福祉系学生と医療系学生の進路選択
　分析には SPSS を用い，Mann-Whitney の U 検
定を実施した結果を表1および表2に示した．
















































































































望んでいた学びができる ＊＊ 65.0 29.8
家族あるいは友人が勧めてくれた 　－ 　－
高校の先生などが勧めてくれた 　－ 　－
私自身の判断でこの大学を選んだ ＊＊ 59.6 43.4
この大学の良い評判があった 56.4 51.4
授業料が手頃な値段であった ＊＊ 49.7 68.4




ケアを必要としている人がいるので，近くにいないといけなかった ＊＊ 49.3 69.5 
特別な理由はなかった ＊＊ 50.1 67.4
本当はこの大学に入りたくなかった ＊ 50.7 65.8

































社会に貢献できる仕事がしたかった ＊＊ 61.2 39.5
セラピスト／ソーシャルワーカーになりたかった ＊＊ 63.3 34.1
セラピスト／ソーシャルワーカーの仕事は，高い満足感が得られる ＊＊ 61.7 38.1
セラピスト／ソーシャルワーカーには昇進のチャンスがある 　－ 　－
セラピスト／ソーシャルワーカーの給料が良かった ＊＊ 60.7 40.8






この学科を卒業すると高い割合で就職できる ＊＊ 59.3 44.2
家族や友人が勧めてくれた 　－ 　－
高校の先生などが勧めてくれた 　－ 　－
私自身の強い意志で選んだ ＊＊ 62.6 35.9
オープンキャンパスに参加し，印象づけられた 　－ 　－
この学科は実習に関して評判が良かった ＊＊ 61.5 38.7
この学科に入ることに特別の理由はなかった ＊＊ 48.6 71.2
特にセラピー／ソーシャルワークを学びたいとは思っていなかった ＊＊ 45.9 77.8



























































































望んでいる学びができる  6 34
家族や友人が勧めてくれた  2  1
高校の先生などが勧めてくれた  1  0
家が近い  0  9
就職率が良い  4  9
オープンキャンパスの印象が良かった  2  1
国家試験の合格率が高い  2  6
施設が充実している  2  3
資格がとれる  9 28
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Abstract
　Along with changes in people's lives, the life challenges people will face are becoming diverse and complex, so 
high-quality human resources who can support people are required. Further, in the medical field, the significance of 
patient-centered medicine is recognized, and a medical staff with high expertise and proper cooperation is required.
　The purpose of this article is to compare and review the motivation of the course selection of therapist students 
to social work students, and to suggest a new perspective in professional education. Therapist students have a clear 
purpose to learn, compared to social work students. Social work students did not feel any positive significance in 
learning social work, but they recognized that the social workers contribute to society.
　Therapist students recognize the therapist as a helping profession and social work students also recognize the 
social worker as the same. 
　74% of social work students (as freshman) had not met social workers, and they understood that social work is 
different from care work and that it is a means of assistance and consultation. Since they are interested in social 
welfare and want to learn social welfare, the need to show the social worker image as a goal of training in the 
education has been suggested.
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